Growth of primary polyp of Turritopsis sp. (Hydrozoa, Anthomedusae) and the first release of youngest medusa from the colony by 久保田, 信 & 新稲, 一仁
Titleニホンベニクラゲ(ヒドロ虫綱, 花クラゲ目)の初期ポリプの成長と その群体から初めての若いクラゲの遊離
Author(s)久保田, 信; 新稲, 一仁











1* 〒 649-2211　和歌山県西牟婁郡白浜町 459
京都大学フィー ルド科学教育研究センター瀬戸臨海実験所
2 〒 649-2211　和歌山県西牟婁郡白浜町才野 1622-2222 
Growth of primary polyp of Turritopsis sp. (Hydrozoa, Anthomedusae) and 
the first release of youngest medusa from the colony
Shin Kubota1*and Kazuhito Niina2
1* Seto Marine Biological Laboratory, Field Science Education and Research Center,
Kyoto University, 459 Shirahama, Nishimuro, Wakayama, 649-2211 Japan
2 1622-2222 Saino, Shirahama, Nishimuro, Wakayama, 649-2234 Japan 
Bull. biogeogr. Soc. Japan 
71. 289–292. Jan. 20, 2017
日本生物地理学会会報
第71 巻平成29 年 1 月20日
*連絡先 (Corresponding author): kubota.shin.5e@kyoto-u.ac.jp
Abstract.　Planula larvae developed from anarchical type of cleavage and primary 
polyps obtained from parents of Turritopsis sp. (Hydrozoa, Anthomedusae) that 
collected in Tanabe Bay, Wakayama Prefecture, Japan are described, and a colony 
development until the first release of the youngest medusae is recorded from August 20, 
2015 to October 4, 2016 (411 days). Medusa bud formation requires for more than one 
year from the primary polyp stage.





ゲを遊離させるまでの飼育経過（2015 年の 8 月 20 日から 2016 年 10 月 4 日までの 411 日）を記録した．
初期ポリプからクラゲ芽を形成するまで 1 年以上を要した .
はじめに















その内，1 個の飼育容器内に形成した 2 個体の




Fig. 1.　Polyp of Turritopsis sp. that cultured in a tank of 
Shirahama Aquarium, Kyoto University.
図 2.　ニホンベニクラゲのプラヌラ .













の給餌中の 1 ～ 2 時間のみ止水状態下においた．





Fig. 3.　Embryos that developing passing through 
anarchical type of cleavage.
図 4．ニホンベニクラゲの 4 本のヒドロ根を形成し
た初期ポリプ .







回りに回転し移動した（図 2）．誕生後 5 日以
内のプラヌラの長さは 0.29 – 0.42 mm（平均 0.35 
mm， SD = 0.04 mm， n = 11）で，最大幅 0.08 – 0.11 











リプの短いヒドロ根は付着点から 1 - 4 本派出
させていた（n = 7： 4 本が 3 個体，3 本が１個
体，2 本が 2 個体，1 本が 1 個体）．ヒドロ根の
数は，若返りの時の状態よりも多い場合が見ら
















Fig. 5.　Colony formation from the primary polyp of Turritopsis sp., and colony growth until release of the youngest 
medusa. Bar graph shows the number of medusa buds.
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ニホンベニクラゲの初期ポリプの成長とその群体から初めてのクラゲの遊離
約 1 か月後からの飼育では，344 － 377 日目に
1 個体の方では個虫数が増加し 30 － 42 になり，
380 － 403 日目には 50 個虫以上，最多で 73 に
なった（図 5）．同じ飼育容器で別々に同様に
育てた白浜，沖縄，イタリア，イスラエル産の





（407 日目には 21% のクラゲ芽形成率）．クラ
ゲの遊離とともに全個虫数は減少したが（31 - 
32），クラゲ芽形成率は 16 - 12.5% で，値は低
くならなかった（図 5）．なお，白浜水族館で
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